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tlie collapee: -The mutan and government. I uk for two thing&;

Int. in - thq win, that the;r be not proud in conacquence of it,
bat fear Goel. before whom the.:, are very guilf.7; 1CCOndly, that the.:,
alin clllDIIDO,f to jbe prieonen and thoae who surrender.'' (LeUer t-o
Oout. of 'JC0111feltl, after llwmzer'a debacle. Erl., 615, 92.) A few
111111 after the 1'917 worde quoted by :M:owror: "And again and for
the third time I IQ' that I have addreaaed. only the government that
wfaha to be Ohriatian or otherwise get along honestly, that I might
adriaa their comcience in auch a case, namely, that it should quickly
ltrib in the mob of the revoltera. • • . But afterward, when they
haTa 111ccaedad, that the;r 1hoto
not only to the innocent, as
thl!r are alnad,r doing, but also to the gu.ilt11 one.." (Erl., 24, 318.)
Thll, abould be ralentful, not relentless.
St.Paul, llinn. _ _ _ _ _ _ _ _ _

l
I

mercy,

TuEO. BUENGER.

!Pr~igtftubic Ucr 2 ~im. 2, 8-18.
(lllr lieu ESonntag (tantate.
Cil!lftdtdlt,)
Cilfenad)er

11Jautu1 lag im (Befiingnii, feincn fidjcrcn stob crtuartenb, 2 5t'im.
'• 8. Der fdfJft im <Befiingnii
brcljt
fidj an fcin 5:>cnfen, an fein <.selj•
nm. um ~C!;fum unb fcin <!bangdium. 5:>cr ~nljatt feincr frcubigcn
91ihfetinnerungen ift bie 5t'atjadjc, bah cB in bicfer ~en S!cutc gi&t, bie
im (lfaufJen an ~C!;fum ftcljen, fctige ~immcll&Urocr finb, 1, S-5.
18-18; 2, 19 uflV. !Bal iljn fdjmeqt, ift bie trautige <!tfaljrung,
f
bat o biete ~C!;fum nicljt anncljmcnstreue
IVollcnljatten,
obcr iljm nicljt
1,111; 9, 18-18; 4:, 8.10. 16. Unb IVal cl iljm crmiigticljt,alien
f>ei
tdlfJen ~fa~neen, bie er gcmacljt ljat, &ci alien stril&faTen, bie et
erbulbet, ja fdf,ft &ei bem 0.lcbanfen an feinen bcborfteljenbcn 5t'ob ben•
getroft, ~
auberficljtlidj.
ruljig,
freubio au &Iei&en, ift ~<!ful,
1, 8-19; 4:, 8. 18. ,,Zun &ittet er feinen stimotljeul, IVeiter au l>te•
er
bigm, l1ICll
bon feinem S!eljret geljiirt ljat, 1, 6-8; 2, 1, ja auclj
amae au fotdjem VCmt unb !Bed aulautilften, bamit biefe tuieberum
anbere Ieljrten, 2, 2, fo ba[s bal <!bangelium bon cinet QJcncration
stimotljeul
au
f>ilcljnitt,
Urf
6tanbljaftigfeit
gel)tebigt iverbe.
aut
cmbem lDeiter gereicljt, IVciter
~n bem ffl>f
botliegt,
aeiot
bet 11111
~aulul, hJclclj ljoljc
acljc
lja&e
~ t , freubiger
im tBefenntnil beB ~bangeliuml,
!Borte
au
unetf..,cfenem 8eugenmut. 5:>ic
finb alfo auniidjft an stimo"
tljeUI getidjtet, oeltcn abet jebem !13rebiget, ja fie cntijalten hridjtige (iljtiften
2eljtm fur aJie
.
•,Oart im Clebiidjtnil ~{Efum ttljtiftum, bet auferftanben ift bon
ben i:oten, aul bem <.samen 5:>abibl,
I" tB. 8.
Oait Im Clebiidjtnill treff{idj
fonbetliclj
<.so
!lBod
eine
ljat,...,,,,.,;,,..,.
6adje
S!utljer
hlenn
atibobet
bal
iifJetfqt. !i>iefel
ljei[st,
cl mit bem Vffluf
fonftaaiert lDirb,
'4Jerfon in bet <!tinncruno• bcljalten,
~ nidjt nur bal einc obet anbere !Jlal an fie erinnern, fonbern fie

I
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1)nbiat!lublc llkr S !tlm. S, 8-18.

ftdl im CBebcidjtnil fle~Itm, fie nie betgeffen. IBie aott an IOm
~e~ament maljnt: ..~ad, t,ugifs
nic!jtJ•
mdn
aef.",11; Ullo(.
6, 12; tuie er afler fomufs,
oft llagen
bafs ~rad fdnet llergeffen lair,
15!7lof. 82, 18; Cof. 8, 1' ufto., fo ift bal auclj dne ber ,Ocml,tfilnllm
flei 8ut;orcm unb !prcbigem, bafs man fcinel Ciottd unit ,Odicmlld
fcine CBnabe unb !i:reue aul bem fCBe~tnil
Ialf.
bcroifst,
!l>aljer ljaflen !prebiger unb 8ut;iSrer immer IDieber niStig,
ijnen bafs
BU•
im QJebiidjtnil", bergifs
dnen
nicljt, auclj nut fir
nlt
efugen&Iicf,
um qriftum I "
.
,,4'alt im <Bcbiidjtnil 3t!fuml"
CBottelfoljnel.
i>er 3(Eful
eti,o~eI geflraucljt ~ kn
bel
tDat fa dn aemotnn.t
n !Jlnmen
!Jlamc untcr ben
!Jlandjc
3ubcn.
bcr !Jliinner, bie bief
en !1lamen trugm,
tocrbcn in bet IBibeI cm,ciljnt: (3cful 6iradj, 6ir. 1, 1); .~Ill, kt ba
ljei(st 3uft", ftoI. 4, 11; 4'cbr. 4, 8 (6Srunbtert). !l)ie all'mndften lid
bet IBergcfienljeit anljeimgcfal(en.
Iiegt
!Bal
fcljiiefs{iclj auclj bcmm, bai
iljre !Jlamcn unb iljre !Bedefinb¥
bcrgeff
e
en
Der in en ~um ~
im 6ScbiidjtniBI
nidjt raubenl
Si)en lafs bit
i>al ift ber ~l!ful, IIOII
bem oefdjriebcn ftcljt: !17lattlj. 1, 20-28; 2uf. 1, 81--88; I, 11, kt
nidjt nur bon irbifdjen t!Itern, fonbcrn bon bem C!ngeI, fa IIOn M
f eibcr fo gcnannt tuurbc, luciI er
nidjt
eflcn
fonkrn
nur ~(!Jul ljeifsm,
fein fomc - 4'eiI, 9lettuno, bal
6eligmadjer,
einen ~<!:ful,
6eiigfdt.
einen,Ocllt
4'eilanb ljaftl
merc bidj im
bah bu
!l>em f>Iti6e
treu, an
mit i!ci& unb 6eele; bm Iafs bit nie GUI
Cera unb 6inn
audj fdjtuinben.
tuirb
i>ann
el bit
nie in ben Sbm
!ommcn, bidj feiner au fdjiimen. ~ann IDirft bu ein getre.uer 8cuae
~(Efu blei&en; benn ,.lueB
boll baB ~era
ift, bel geljet ber !Jlunb il&er",
!Jlattlj. 12, 84.
..,Cart im QJebiidjtniB 3t!fum ti 1j rift um 1• i>dn ~ul ift ein
3(Ef
ul. 18ei
IDar
6aibune dn IBetljqdcljen
gefaibter
ber <!:infe-une in ein ermt. C!in CBefau
aibter
einan
IDar dn
aau
unb IBe~immter. 60 tourben gefalbt ftonige, 16nn.10, 1;
16, 12 uftu., ,rle~er,iroi,t;eten,
2 !Jlof. 28,1.fton.
41,
19, 18. !!Benn
fold}e C5aibung im <!inflano mit QJottel !!Billen oefcljalj, hJGt fie kr
giSttiicljen
18etoeil
bet C!!infe-uno
in baB fletreffenbe Wmt unb aua~ ein
!nittel giSttiidjer Wulftattune unb VCuBrilftune au foidjem lfmt but4
IBedeiljung bel GSeiftel QJottel. IBgl. 16am. 10, 1. 9; 16, 18.14; ~61, 1. C5oldje !perfonen fomen bon
bann all
(Iott gefqte Wmt,i,erfonen
IDerben unb mit bet niStigen (!ljredJietung, mit ban ~ •
ben CBeljorf
am
unb btl;anbelt toetben, '1°• 1015, 115;
aufgenommen
16am. 21, 6; 28, 9-11. <!:in foldjer CBefamter ift ~(!JUI,
~ef.
fcljon na4
bem IBort bet
,f. 415, 8;
81, 1, betQiicljen mit ~IBeilfagung,
8, 8'; iq,oft. 10, 88; ,OdJr.1, 8. ~(Ef'UI ift nicljt dn
feiber
lfmt
bon fdetiiclj
!Renf..- bcr bon
4'eilanb; er ift
(Iott
inl
eingeerbadjter
6eiigmadjer,
fqte
2uf. 1, 81-815; 2, 81; B, 21. Bl; ,Oek 15, 15, bal
4'eiI GSotteB, ~ef. 49, 6. !Jladj CBottel !Billen foll nCEJUI ban allm lien•
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Mm all dnlgu ,OcUcmb

geeld unb anedannt unit tm (ltcm&en auf•

l)ca ~ hn ~ I

i>cmn britft bu felfJei fetig tuetben; bann

aewma IDedlen, 3',. 8, 18. 88; benn o~e t,n t~ fetn Oett au ljoffen.

llkll b aflet au4 alien Smelfet unb ale !Jlenfdjenfutdjt tif>ettuinben

111b in bet aetutMett nidjt einen bon !Jlenfdjen etfonnenen 9tettet,
bediln
fouem ben Od(anb llottd
bann mitft bu mit udjtem
8maaanut, mit unafJlliffigcm C!ifet, mit ljeiltget Unetfdjtoc!enljeit
hhtd llmtel IDatten.
• Oalt tm(lebadjtnil ~(!fum ~tiftum,
aufetftanben
bet
tft bon
kn roten1• (eigentlidj: all einen tcufeth>ec!ten aul stoten).
hJat ,,tcul
rotm•,
bet '11,oftet. ~~ul
ben Stoten aueefe1It motben. a!t
IDllt aeflomen unb &egtaf>en. 51:tobbem, fa getabe hJeit
bet bon
et
llott
scfal&te ,Oeilanb hJat, mufste et teiben unb ftetfJen,
Oebt. ~ef. 58;
2, 14.
l)en ~ im (lebadjtnill ~ft et, bet fidj um beinethJi1Ien fo ticf et• aum
hJutbe
stobe
f,il au
nlekigte, bafl et geljotfam
ia
am ftteua,
91ft I, B, ift bet el nldjt hJett, bafs bu feinet nimmetme,t bctgcffeft'l
fflt et el
med, bafl et nun bcin 1'!ebcn hJitb, ~Ujit 1, 21; GJat.
I, 10; I aot. 15, 14 ff.¥ !!Benn ~<!!ful li1jtiftul, bein bon QJott bit ee•
fqfet ,Oeilanb, geftodJen ift aul 1'!iebe au bit, hJeil ct nut fo fein 'ilmt
Cllllrl4fen fonnte, hJal hJi1Ift bu bidj hJunbctn, hJcnn bu in bcinem 9.Cmt
GJefanS
mil numdjedei !BibethJatlig!citen, mit
mit
bielldcljt eat mit bem stobc au tecljncn ,aft?
ffncdjt
~ctift
bodj nic'f1t
k feinm !Jleiftet, bet edofte i)icnet bodj nidjt ilf,ct fcinen e1&m,
~ "8 etloft iat, !Jlatt,. 10, 21-21S; ~o,.15, 20. !Bal nofst bu
bl4 an bet ffeinbfdjaft bet S!Belt'l S>u cdcl'Jft ia an anbctn nut, 11Jal
~ ~CEful an uni etTefJt, all et bcn stob flit uni titt, ba 11Jit noclj f eine
ldnbe tuaren, tJtilm. IS, 8. 10. !!Bal filtdjtcft bu Sttilf,fat unb Stab¥
fr, beln hJat fa
untet bcn Stoten, bamit bu fingen !onnteft:
Oeilanb,
.lann uni bodj fein Stob nidjt totcn." <5o1Iteft bu ben jc betgcffen
&nnent 6o1Iteft bu biclj ic feiner fcljamen
fonnent
Oait im GJebacljtnll ~<!!furn (tljtifhtm all einen aul Staten tcuf•
nlDrcltenl ~C!ful i~ aufet~anbcn
cigcnet
aul!Jladjt
unb ,at flclj
k ~ ettuiefen all a1Imlidjtigen GJottelfoin. ~ct
af,et ~oftet
aeigt
Ila, bafl bal !!Bed biefel gcf
bonebten
f <Bott,eeiTanbel
elfJft
nun bon
Gott fd'&et all bo1Igilltig anedannt IUotbcn ift. GJetabc 11Jcil er ~l!ful
lqtlftul ift, bet bon <Bott gcfe~te ift
!Dleffial, barum
et bon ben stoten
nfmutcft; unb getabe bic statf
bon
adje,
benbafs
Stolen
ct aufettuec!t
ift, ein af,foTut unhJibetTegticljet iBetueil, bafs et in bet stat ift ~<!!fUI
qttftul, bet gefalllte 6etigmadjer. !Bal ,art bu fiit elncn gelUaTtigen,mogen
geben!el
feiner
UngTciuf,ige
lmf'tdjen
Oeilanbl
fi,otten;
bann
mogen i)aran
bie !Beifen bicfet i)ann
!Belt bldj betTadjen,
unb beinet
kfs b bidj an einen 'le!teuaigten iat~. bafs bu 2efJen unb 6eTig!eit
betadjtenl
feinen
l8ol!lgenoff
llutdj
ben eigenen
bon
~~um ct•
ft,otten, cn betllJotfenen
blatteft. 1!afl fie
Tafs fie
<Bott feTfJcr f1at biefen
~CEfum anedannt.
f
GJott ijt mit cinem !Bet! 3ufricbcn. GJott 11Jat in
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!prtblgt(lublr
9,
Dirr 9 ~1111.

~18.

{lJjrifto unb bcrfolnte bie !Belt mit ilm f eir,n, Bk.15, 19. Unb IJIIII
8eidjen bafilr lat er iln aufethmft
unb au feiner
9te4tm gefqt,
fli,lj. 1, 20. ,eart im GJd>iidjtn~ nCEfum Ciljriftum aII dnen GUI rotm
unb ~
~ufcrmecften I i)Qnn IDfrb el bit geljm, IDfe el
Wpoft. 4, 20; 13olj. 1, 1-8. i)enn tual fle mit Suam 11d
2ei6cB unb bcl CBiau6enl gcfeljen laben,
bu bal laft
mit bm
beincB CBiau6cnl
bercinft
hJirftgcfclcn unb
el
mit ben ICugm bcind
2ci6cO fclcn, lucnn bicfer unfrcr
2idjtVlugcn
hJirb
tin, unfem ,Oeffanb,
fdjaucn. !Bic folitcn hJit uni bcl 8cugniffel dnel fofdjm ,OChm
fdjiimcn¥ 1 !tim. 1, 8. !!Die fontcn hJit um feindhJillm ni* aid
Ieiben! !Biffcn hJit bodj: ID. 12.
,.,i)art im QJcbiidjtniB 3l!fum (tltiftum, bet aufaftcmben
bem
5>abibll,.
biefen
ift IJCln
Samen
.Bnit
IIBorten hJitb rimn4I
!totcn,
lingehJiefaul
en auf bic statfadje,(iljtiftul
bafs ~l!ful
ein 11Jirffl4er llllmf"
!Uar. 3(!ful ,at fein !Bed - bal hJill bet Vll)oftet befonberl ljetbor•
aulgericfjtd,
Qllmiidjtigct
fonbml
Qlottelfoln
le6en - nidjt nut all
o gchJifs all hJaljrct einet,
!Jlcnfdj, all
bet aul bem menf~
<Befdjledjt, aul bem
i)Qbfbl,
CSamcn
ftammt. eiein iJieifcfj
audjunb
bomeiut
(Scifigcn Q
hJar, ~ IDirf•
mar, hJenn cl
Iidj unb hJaljrljaftig aul !Jlatial fflcifdj unb IBfut ge6oren. Unb !7latia
bcm
e
~auf unb Qlcfdjledjte 5>abibl. ffll hJQljret !7lenfdj DH
hJat QUI
unb ftatb er. ltnb all hJaljrct Bncnfdj filljrte, 2eibtn
em11fanb er al(e
QUfl
unb fdjmcqiidjfte. itfl
er bel
hJaljrer !Jlenfdj em11fanb
!tobel
fcinc ljer6e mittedcit, 2uf. 12, 60; !Jlattl. 26, 87. 88;
2u!. 22, 44; ~ebr. 5, 7.
tualjrerabet
!Jlcnfdj
aulge• ljat et
audj
ljatrt im 2ciben, aulgcljarrt in bcr QlottbcrIQffenleit, bie IUir Gtlriftm nie
fie
ljQI,en, hJciI et
fib: uni in iljrer ganaen GJrii~djfeit geburdjaumacfjen
ragen
unb Q&ge!Jilfst Jjat, er, bet hJaljre !Jlcnfdj Qui bem 6amm i')alribl.
mcnan gebenfel 2afs baB bcincn !troft feinl tyofge nun abet au4
fdnem 18cif1Jiel nadjl !Benn
biefc
aucfj
tuenn
fidjaudj
Q611Jenben,
lriele
meinen, el fei au f djhJer, bQB (tlriftentum forbere au biel, el berlange
iU>ermcnf
im QJebiidjtnilJ bal treue Wulljamn ~efu, W
!D'lmfdjen QUI bem
unbi)Qbibl,
eamen unb leibe bidj,
4, 15,
fd ftad,
in (iljrifto nefu, 2, 1. - i)ocfj in ban
bemm
nocfj
!7lmfdj
etulbruc! ,,QuB ift (5Qmcn
bie au
31Eful
QUI
(5Qmen 5)abibl gc&oren gemiifs bet IOerleifsung
hJUnbcr&ciren CBotteB,
feinet Seit erfilUt hJerben mufste. Qiana,
ez: IOerJjeifsung follte abet bet i)Qbiblfl)rofs nidjt nur all bKlljur
bief
!Jlmfdj ge&oren, fonbem QUdj
en bon ben !tot QUfmuec!t tuerben,
16, 10. !JlQn bergleidje"91'.i,oft.18,
bie 84. 815, hJO
WuferlUecfung ~u
!toten e6enfQ111 QUf bie ![QtfQdje
aurilcfgefilljrt
hJirb, bq (Iott
f cine IOerljeifsung,
5>abib ljabe,
bie treutfdj
ez:
geljaiten
gegc&en
ljak.
Wucl, biefe !tat{Qcl,e f bem !timotljeul unb QIIen '"bigem, ja aim
liljti~en aum stroft
!JlQljnung
unb auz:
bimm. 6o gehJifs (Iott biefe
IOerljeifsung bem
bet GJe&urt
unb ~(!Ju QUI
6amen i>abibl
feiner

,mu1

•uam

mo

,r.

on
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lufcmcfung au fdnn 8dt tteuiic1j eqlllt ,at, fo getuils IDitb ei: ale
fdne 8~pngen ~ . 2 .RoE. 1, 20; fo gcmih IDitb et auc1j feinet"

adt. fcllft tuam ijt ba~ngefun!en fcib in bel :i:obel 6tau&, euc1j briebtt

cmfutDecfen. IBeic1j dne ,miic1je 'ilufmuntcmng
gcttoftem au
IBe"
kmdnil ~u. eineriei lDal IDit batil&et au Iciben ,a&en I
9loc1j dn IBott filgt bet vri,ofteI feinet sna,nung ,inau, bal !Bott
.11114 mdnem C!bangelio". i)et vri,ofteI nennt bal C!bangciium f e in
lfllcmgeitum, nic1jt IDeiI et el fidj feI&ft aulgebac1jt ,atte, fonbetn tDeiI
fl 1'm anbertrcrut IDurbe unb er el burdj ben GJiailTJen
f au einem eigenen
lfllcmgdium gemac1jt ijattc. ilet 5t'an Iieot il&tigenl gar nic1jt auf
mein. l>al ~nomen ift enflitifdj, toniol.
ganae
bel
~e
DBudjt
5t'anel
litgt auf .CEbcmgelio". • ilal ift
leulidjc
bal t!bangdium bel
feiigen
Glottd, brie el ,auiul feI&et nanntc, 1 ~im. 1, 11; bal l!bangeiium,
W f"°1t in bet <6c1jtift bcl ffltcn 5teftamentl niebergciegt morben ift
u1111 bell fdne feligmac1jenbe ftraft offcn&art, 8, 6. g)ai ift cin <!ban"
atlium, bal aurilclbatiett &ii in bic Seit beB ftonigl ilabibl, auric!"
hltiert
ia &ii in bie t!tuigfcit, ba QJott bicfen f digen
l,
9latf"1uu faute unb augleidj fidj entfdjloh, bah
au folc1jel
feinet Seit
fiinbd
tuerbc, 1 !tim. 1, 9. 10; 2, 6. maa ift ein t!bangeiium, bal
111irll"t~ C!bangelium, tro,e !8otfdjaft, ift; nidjt ift el ein atueitel Q.Sefeb,
W bm l1Jlmfc1jen aleriei fforberunocn
t!bangeliuml
gerabe ftelt. ilal
<IJegenteiI;
bel
ift bal !mod bel ~eiianbel am ftrcua ,.l!I ift
IMIDrcqt". i)ie <tiilnbe ber !melt ift a&ge&il&t. ilal <Befeb mit feinen
l}orbmlngen unb i>ro,ungcn, bie ~anbfc1jrift, bie tuibet uni tuat, ift aul
l}einb
getan;kmbet
!llitteI
5teufel ein gefdjTagenet
:tab mit
friner !Jlac1jt ii&ertuunben; bic ,,otten bet ,Cole aer&rodjcn;
i>al
iBeit, bie
Me
IDiU, &efiegt.
ift bal t!bangeiium, bal ic1j, ,auiul,
~ge. IBiUft bu a&er, 5timot,cul, bal alel &e,aiten, blilft bu
«lriftum rie,aitm, IDillft bu ben '5ieo &e,aiten, bann &e,alte tteu mein
t!bangeiium
&angelium.
!Wit bem bediert
man ~tiftum. !Jlit bem audj ben '
&angelium &qalt mant!bangelium
a&et
~tiftum,
bon ben 51:oten
erftanbmen, unb aul bem
tuirb bann uni immet bliebet
lmft aufttomm au gdtoftem 1!eiben, bah uni im !l>ienft bel iBottel,
erf
b
im aUgnndnm
djmet c1jdnt. ~a,er ,at
8eugmamt, nidjtl au f
l~ofteI im aanaen Sufammenijang gema,nt, nicl)t
fonbem
&Iofj ~tifto,
au~ bem C!bangeiium
au &Iei&en, 1, 8. 10-18; 2, 1-8.
•1'riet IDeicl)em iclJ mic1j Ieibe &ii an bie &nbe all ein il&eitiites.
Iba Qlottd IBott ift nic1jt ge&unben", IO. O. ~et vri,ofteI fommt nun
auf fic1j feI&ft au fl,recljen, fil,n fic1j feI&ft all t8eif1>id treuet 6tanb"
6tola unb fon
an,
lafffgfeit
nic1jt aul
<SeI&ftill,er,e&ung,
um feinem
~ r au adgm, bafj ei: nic1jtl Unmiiglicl)el forbere, unb um i'1n au
alei4n 6tanb,aftig!eit !Jlut au macl)en,
1,m inbem et
nicl)t nut ~tifti
1101Uonunme1 ISeifl,ieI, fonbem augleicl) fein eigenel menfcl)Iic!jel IBeifl,id
telt.
bOr
i)als bet vri,ofteI ba1Jei nicl)t auf eigene Shaft ficli
~ . i' pbmt felr,ftt,erftanbliclJ, bet 1,n fennt. ..~c!j Ieibe miclJ•,
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!preblgtjtable lkr I Zia. I, 8-18.

bal ljeifst eigentt~, icljau
feibe
bergegentvarligen,
tieL Ran &mucljt
mannm
&tau4t
bie 1!e&enlaefnur biefen 8'def an
bel Wpoftdl fidj
Stimotljeul au Iefcn unb bann ~nauaune'2nm, IDal bet gi,oftel llar.
11, 28-28 fcljreibt, um einen fcljmacljen &gtiff ban ban lid au le•
fommen, bal be-c Wi,ofteI alltiigltdj au Ieiben ~ . feit er bod emf ban
m3ege naclj 5)amalful bie ffrage an feinm Odlanb geftel[t ~ : .IBal
hlinft bu, bafl fclj tun foll¥" Wpoft. 9, 6. ~n be-c :tat, er ntt .iii an
bic iBanbc"; fag e-c bodj ge&unbcn fm GSefiingnil. Unb e-c litt bal .all
cin 1U,dtiitc-c", all 1ua-ce e-c ein Q&ertatu, ein IBer&tecljet. m fo(4er
Illar c-c ja a1Iil6era1I, tuoljin e-c feinen ffufl fqte, beqcljtien. Unb !Die
Stacitul uni 6eddjtct, bafl bie crften ~rlften hlegen i"er cmgebfl4m
1Ber6rcdjen bci bean iBolf berljaflt hlaren unb iljr (llau6e ab dn bet•
ber&Iidje-c W6erglau&c angefeljcn murbe, fo hlar ciudj ,auIUI ab ae•
iBcr6redjer
meine-c
unb Qbertiitetf inl Qlefiingnil gefegt IDorbm. 11114
in Ivar
er einem ~cifanb oieiclj gctuorben, ber unta bie 1'6ertam
geredjnet murbe, ~ef. 58, 12. CESofdjel iBcifpieI ljielt ,aulUI fewm
'5djilfer bor, bamit audj er Iemc mit IJ3aulul fprecljen: ,lji(. ,, 19.18.
iBil an bie S8anbc, ljatte ber WpofteI gefagt, (eibe er Q6el. i)al tat
iljm hlelj, bafJ er gefJunbcn tuar, nidjt hleiI bicfe CESdjmadj 6'riftt i'1n au
fdjmer crfdjien, fonbern tuei( er baburdj an ber Wultidjtung feinel eigent•
Iidjen ,8eugcnamtel ocljinbert tuurbe. IBgI. Wpoft. 86, 89. i>odj trojtete
er fidj: ,, WfJer QJotteB mJort ift nidjt ge6unbcn." mer !prebiger fann
ge6unben, bcm !prebiget !nunb
fann be-c
bcl !prcbigerl
gcftopft,
1!flll,m
ge&tadjt merbcn, a&cr bie !prebfgt bel C!ban•
gcliuml fann nidjt gebunbcn, nidjt aum '5djtucigen gc&radjt luerkn.
SDie erfdja1It tueiter. S>iefe !prcbigt ift e6cn, tuic ber Wpoftel fagt, Clottelctl,
!Bott
m!ott,
<!tlof
bet b~
biel bal
!Sort f bell a1Imiidjtigcn
eincn unumftofsiidjen
bon
au bet
mat
iJinftemil
aur t5eiigfeit
aum aulfilljren IDilL
nbern au madjcn.djen
1!idjt &cfeljren, !7lenfdjen au feOgen
Unb biefe ffllfidjt fann !dn
!ein !Jlenfdj,
SteufcI,
~o1Ie berciteln. <!lottcl IBort ift nicljt ge6unben. !IBGI
filr
ein Stroft Iicgt in biefer ~atfadje filr ben
flit IJ3rebiger,
jeben
I ~ljannel ber Stiiufer tuirbf inl QJefiingnil geiegt unb mt•
auptet;
a&er eine !prebigt hli-cb burdj ~~fum lDeitergefilljrt. Eite•
pljanul , ber treue 8cuoe, gi6t
feinen QJeift auf unter ben eteinluflz:fm
ber hliltenben Wegner;
a6cr
bie ba aerftrcut tuaten in bet :tri16fa(,
bie fidj il6er <Stepljanul etljo&, gingen umljer unb rebcten bal !!Bod.
Wi,oft. 11, 19. !pauiul Iiegt ge6unben im CMefiingnil; abet, Clott fei
i>an!, bamit ift GJottel !Sort nidjt gwunben; el nimmt feinen ru'Ofgen
ffortgang. i!Bie mandjel
iBerf, !Jlenfdjentuetf bergcljt, luenn ber !Jlenfclj, bet
tl
el
SDal
bal ber ebangeiifclje ~•
tut, bal !Bed, an bem jeber (tljri~6eteiligt,
ficlj
bal
!!Bed bet
!prebigt bcl l!bangciiuml, ift nidjt !nenfdjentuerf, bergiingiicfjel !!Bed.
a ift bie unbergiingiidje
Glottel, 1!ul!prebigt bel ehligcn
19, ,o;
81, 88. SDal fo1Ien fidj a1Ie !prebiger, fa a1Iemeden
IE'fjri~
unb ba"t
eugen
tro~ Strflf,faI, iBe'Cfoigung, !Rot unb l:ob.
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bulbe i"1 Cllid um ba V(uk~Iten brilim, auf bclfs

11114 lie ble &tig!dt edcmgm in (E1rlfta
snit~(Efu
ebriget ,Cm:Iidj!eit",

•· 10. IBeU flottel !IBort nidjt gefJunbm ift, bai:um brill ,autul
geme
aid Idbm um blefel 'fjmiidjm C!bangdiuml brilien. Unb nun fllet
rr dncn IDdtmn flnmb feinei: 1!eibmltvi1Iig!dt 'fjinau. eiotdjd 1!eibm
ift natig audj um bet V(u~Iten
biete
(bgI.
ban
tuillen. !Benn auclj
lllcmgeltum
ge'fjoi:djen
9, 17. 18. 9fS; 4, 10), fo flnb bodj
lmmu untet benen, bie bal IBort 'fji5ten, aulerh>ci'fjite G.lotteJ!inbet,
11,oft.18, 48; ~'fj. 1, '-6; Blom. 8, 99. 80. !IBeidj ein ei:'fje&enbet
ldcmle, bafs Clott uni ftetfJiidje .17Zenfdjen &enu-t, um ein !IBed 'fjinaul•
aufillten, beffen V(nfiinge fdjon in bet <.!tuig!eit Iiegen,
teollenbung
digung
beffen
!Benn
11rrtuft
C!!Dig!dt ange'fjiittl
el aut !8ef
biefet WulettD<i'fjiten
niitig fft, bafs
in <llebulb aul'fjai:ren, follten tuft ba nidjt geme leiben,
IDillfg
3ft bet Umftanb, bafs
tuir
burclj unfer IBeifpieI mit
idfraem, bafs Wulmuci'fjlte im CB[au&en &e'fjarren, nii(Jt fcljon ein feliget
Clnobenio~. bieI au 'fjerriidj
unfere !urae .17Zil'fje unb VftfJeit'I ~n
fiit
km Bott .audj" Iiegt
tuit ia, bafs
mit i'fjnen, fie mit uni, eetig!eit
111111 ,Oerrlidj!dt geniefsen tuerben, ffreube unb ~te. Iie61ii(Jel !IBefen
Pit Btedjten flottel unb 'fjodj~en Blu'fjm unb GJ[orie immet unb etufgtidj.
Bel" !rafttge llufmuntuung au freubigem 8eugnil I
.i)QI fft je getuifslidj tua'fjt:
tuft ftetfJen
mit, fo tuetben tuit mfttuft
tuft, buibm
ldlcn;
fo tuerben
mit 'fjettfdjen;betleugnen.
betleugnen tuit
tuft,nidjt,
fo
IDlrb
audj
G.l[au6en
fo &lei&et et tuu;
rr lann ffdj fet&ft nldjt Ieugnen", 18. 1'1-18. <.!I mag gat tuo'fjI fein,
-.ioftet ~ bet
'fjier elnen uralten etJmnul aitiert. lJgI. 1 i:im. 8, 16 ff.
k -.iofteI gdJtc111djt bie brei ,Caupttanpora,
lJerganoen• G.legentuart,
~ unb
t. ~n bet lJetgangen'fjeit finb (tljriften
bie
geftot&en, in
llrr Clcgentuatt buibm fie, fiit bie 8u!unft 'fja&en fie nut bal e in e au
~ bq fie
baleugnm. ,.eitetfJm ift
tuit mit", bal 'fjdfst
fmb IDit mitgeftot&en. ~amit
'fjingetuiefen
bal CSter&en
alten lbaml, bal in bet IBddji:ung ge•
bd
(['fjriftm feinen
Vfnfang
nammm 'fjat. IBgI. 9lom. 6, 2-11; 8, 10; .Rot. 8, 8. estad'fjatbt fagt:
.8a1
am 6tet&en &ittet ift, bal !often unb etfa'fjren bie
dgentlldj
(['Otiften fdjon bot bem 6ter&en in biefem 1!e&en. i>enn bal ift Clottd
■me, bafs hilt 'fjienleben
entfagen.
&el !Snnen
1!ei&e1IefJen
ffldftult bet Silnbe ftetfJen, bal
i(J
rrtaten,
IBelt
Unb bal
tun in bet ftraft bd
3C!fu (E1rlfti. !Bit finb feinel ~bd
:tage
bietel['fjaf
bel
auf
unb6o'fjnel
tig
tiitenbuti(J
ble
Clottd,
ben
l'obel
etaur,en.
3n
(['fjrifti,
ftet&en
bel ltobel
bebet ftraft
1Dit bet
a1Ie
QJllebet,
!Erben finb, unb
6ilnbe,
bet
Jm,m alfo fi(Jon &efaelten
bief
et !Belt a&.
e&en
bafs
IDit fdjon bet
geftat&en ffnb, 9tilm. 6, 11. i>utdj bm
bel 6o~el QJottel i~ aui(J bie !Radjt bet ,Cettfdja~ bet 6ilnbe
edrcqen. IBit !onnm'fjettfdjen
butdj
!rage
biei'fjnunb
n&et
CSilnbe
u
fiegen.
a1Ie
bal etetlim bd ,C&m ~(Ef mit uni 'fjei:um. •
<'4tfion1Ptebleten, n. 118.)

rob
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6oldje, bie mit geftodJen
(qtifto finb, bie
bcmn awlj mit qdllo
aul biefem i!dJen fdjeiben,
bcmn audj
1De1:ben
mit
~ tefJen, stim. 14 8,
aul bem i!dien Unbonfommenljeit
bet• eingeljen. ,.i>ulben
inl bolUommene .sum bet IIDla•
!cit
6dig!eit
h>it.
i>al ltmifml aeiat 111,
unb
ba& SDulben bet 8uftanb einel jeben qrl,m auf l&ben 1,. !l)uJJ,m
1jei&t eigentlidj feften !JZutl 61eir,en, ben i!eiben nidjt aulhlet•n. IDellll
fie an uni 1jetanttcten,
iljnen
aulljcmen.
unb untet
tteu
Bal i)mngfat
ift, h>eifl unfete 1jeutige (Iljtiftenljeit !aum. VIII bet Wpo~ bid f~.
aogen fidj fdjtuata
djtuanget
unb ttii6fallf
bie RBoRen bet IBeifolauna
am ,Oimmel aufammen. t!inmar ilrJet
anbete
balr,radj
bet &um
r,futigftet iBetfolgung
bie (Iljtiften
iwet
1jetein. i>a
1jiefl el feftMel6en.
alie ffrii~e anfi,annen, ba& inan ja nidjt tuan!e nodjbel
lueidje.
bann l8ie
audj, butdj
mandjet
qtift h>itb
biel mart
Wp~II ~ bm4
fein iBeifi,iel ennutigt,
GJefiingnil
gctroft
unbinl
in bm :tab geQG1l8tll
feinl SDulben hnt, fo luetben h>it
aufmit 1jettfdjen, fdjon ~et
(!d,m
1jetrfdjen fl6et
fel6ft,uni
1jetrfdjen ilfJet 6flnbe unb
RBelt, i16et l:ob
oft 1jat fidj bal an ben qrljlen jmet Seit
i}einbe bel ~tiftentuml, nidjt jene emu•nidjt
tua1jr1jeitetl Jnidjt jene
famen ftaifet,
jene 61utblitftige ,Oetrf
Stonige,
iBolflmenge
djet,
fielen;
bietuaren
tuaren
bgl. bie
9lom.
Oerrf~,
1ua1jten
h>aljren
bie qrt~
aut SBeute
8, BIS. SDtor,en Jjerrf•n
luit mit (tljrifto aufammen; bgl. i!u!. 22, 29. 80; 1 ftot. 6, S.
,.iBedeugnen tuit." SDet Wi,ofteI gebraudjt bal ff utur. 9lodj 1ja6en
luit nidjt betleugnct,
bie !JZoglidj!eit
abet
ift botljanben,
1 ftot. 10, 12.
RBaJ berleugnen
!JZatt.
1jei&t, lemen luit aul
26, 72. 74. Satan IDei"
ba& flit einen (tljriften nidjtl fo berljiingnilbolI i' all IBetfeugnung
~efu. SDatum fudjt ct im iBcrein mit RBert unb ffleifdj bie qrt~
au betfilljren.
au
ift
et 6ilnbe
SDaljet
bie S!Bamung bel Wpo~I iuunct
bief
!Jllab. am
iBedeugnen
tuit ~efum, fo luitb et uni audj bedeugnen,
bet offnenl mte
-o~t
i!u!. 18, 27. !Bet h>irb uni bann ben ,OimmeI
fo tuamt et audj abJeimat.
flung etluiiljnt 1jat,
audj
ungliiubio
,.QJtauben
tuir nidjt, fo bleff>et et tteu." ~al mod u1orl• 1jeiflt
bingl
fein, !ommt abet audj in bet IBebeutung untreu
fein unb tuerben bot, 9lom. 8, S. SDiefc SBebeutung
audj 1jat el
Jjier, ba
el im GJegenfab fteljt au 1r1ora, im 9?ndjfab, lual unmogticfi giaur,ig, fon•
betn nut tteu, aubediiffio 1jeiflen !ann. S!Benn tuit (Iott untteu IDetben,
uni all tuatrelmiltige, unaubediiffige i!eute erlueifen, bie bal 1jo1je (But
bet iBergebuno
<Sdigfeit
unb betbutdj llnglaufJen berfdjeqen,
fo IVitb
11
bodj unfct Unglaube, unfere llntteue, GJottelluitb
!!Ba1jr1jeit
unb 8uberlaflia
!cit
~
um unfcrtluilien fidj nidjt iinbetn. I&
6ft nidjt leugnen.
!ann fidj
4 !JZof. 28, 19; ,Pf. 102, 28. C& IVitb audj
!einen anbem
6,
fUlan aut <Sdigfeit faffcn. fonbern bann gilt ffl,Jj. 6;
10, 26-81. !!Beldj cine getualtige !7la1jnung aum tteuen ¥Cul•
im <Blauben unb im IeibenltDiliigen ,8eugnill
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k ~ mqnt fdnm ~ e t : unb bamit alie qtiJten, i~an
Od(anN unit feinem CEbcmgdium b:eu au fi(eilJen,
ttiftige
unb um• ~
Oalte
ben lane ~afitian, bie
ldldc llcafi1r ml IJeD,.
gcmaen Stqt
fl,cnmt, ll6re dlDa bie folgenbe:
im GSebad}tnil ~~um qtiftuml
1. Um 11e1 ,Odlanbel IDfUm; 2. um ba: tlulettuciljTten tDiUen; 8. um
ldmc fem,l lDillen. - ()bet man aeigc, tuamm hJit in biefet ge•
fqdl~ 8eit am IEbangelium feftljalten faUcn: tueil biel !Bott
nidjt
gcbunbcn
tft, tucil
IIOII (Qtifto aeugt,
hJdI
el
cl fclig madjt. met man l~te bie Blatmenbigleit ljcrbat, am 0:bangclium feftauljalten,
lllriI brit l>ann allein ~IEfum im @cbiidjtniB fJeljalten, bann aUein au
fmabieem 8eugnil lDillig unb bann aUcin Ic'6cn unb ljcrtfdjcn hJetben. k lpoftel 14d
Staten.
fonbetlidj
!Jlenfdj
ljerbot.
bie !Jlenfd}ljeit ~Q:fu
i)et
31{111 lft auferftanben
ben
ilal tuoUcn tuit !Jlcnfdjen iljm
Ilic bergeffm; barum tuoUen IDit !Dlenfdjen gcme mit iljm Iciben (natiit•
ri4 llal 2dben um bel 8eugnifiel hJiUen
ljerbadeljren)
; bann tucrbm
Im lllmf~ mit iljm ehJig IefJen. - IBic ba fdjon auf Oftem meauo
gemmnm llrirb, fo audj in bm foiocnben 5!)iBi,afitioncn: ~eful iqtiftul
iftbm
auferftanbm ban
51:oten. 5!)atum tuaUen tDit un feinet nidjt
f~n
(ll. 8-10); barum tuerben tuit audj mit iljm ljettfdjm,
.
fmli4 nut tumn hJit mit iljm ftcrfJcn unb bulbcn; bann aflet audj
aana getDii. - (tantate ctinnert an unfere 1\iebcr, oerabe audj an bie
,m11"en Dfterlicbct, boUet 5ttaft 11nbmao
!Dlaljnuno. e1
fein, bas
8.11 ff. unferl lte1,tcl cin altet OtJmnu
l
ift. ffllct bet oanae
ift
()ftettatf
fufjenb,
5tcgt
ilanam
aufu"ter
bet ljalt
()ftedatf
dn
()ftergefano,
adje
bie
adje
llllllltnbenb.
im @cbadjtnil ~efum (£1jdftuml Qlt ift el
hint, 8-10; nut bann hJerbcn hJit feiio, ll. 11-18.
sr. nu dj.

r

'l)ii4Jofitionen ~u 2eicljenrcben.

1.
,3ef. 40, 15.
( l}llr tin berunglllcftel Rlnb.)

l!in iiflcraul trauriocl
aufammcnocfiiljd.
Qlteionil ljat uni
l'e•
ein atucijiiljtigel .ftinb, bal cinaioe ftinb. ~n einem unfJetuadjten
lugenlllicl am vmenb fodgelaufen. etft
strab aUel <iSudjcnl
am nodjften
!llotgen gcfunben, tot, in cinem Wtaflen cttrunlcn.
Beldj ein ,Oeradcib I !Bid :teilnaljme. ertuadct
~t
nun ban mit
~to(t unb l(nieitung, brie ein faidj fdjtec!Iidjel Ungliic! cmaufeljen ift, hJie
uni batein au fdjicfen. ilicfel fdjtueun Vlmtel tDiU idj nun mit CiSattd
Oiife IDartm. 9Hdjtet eure tl:iinenfdjmeren Vlugcn feft auf bie madjtbOllm, tro{treidjen IBom unferl :tepel . Vluf Wrunbbetf etrJen mfe

i4 mdj au:

QJott 11er1ltt Ille edan& ale.
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